**TC 46/SC 4 Plenary**

日時：2013年6月6日　13:10-16:45

参加者：オーストラリア2、デンマーク3、フィンランド（議長 Juha Hakala、事務局）3、フランス4、ドイツ1、イタリア1、日本2、韓国2、ニュージーランド1、英国2、米国2、ISO中央事務局1

1. Opening of the meeting

2. Roll call of delegates

3. Adoption of the agenda (N857)

　9.5 Dublin Core Metadata Initiative を 10.2に変更

4. Appointment of the drafting committee

5. Approval of the 2012 meeting report (N832)

　特にコメントなく承認

6. Action items from the previous meetings

　昨年のレゾリューション9、11、12のその後について報告。

7. Report of the Secretariat (N858 and Voting Report N859)

　International ISBN Agencyがリエゾンになった点について報告

8. Working Group reports and work item reporting

8.1. Working Group reports

8.1.1 TC 46/SC 4/WG 7 Data elements, Janifer Gatenby (N860)

8.1.2 TC 46/SC 4/WG 10 XML Holdings schema, Janifer Gatenby (N860)

8.1.3 TC 46/SC 4/WG 11 RFID in libraries, Leif Andresen (N861)

　2012年11月と今回ミーティングを開催。2つのNew Work Item（ISO28560-4、28560-5）について検討。28560-5は28560からは切り離してSC9に移す点、28560-4はTechnical Specificationとして規格化を進める点等を説明

8.1.4 TC 46/SC 4/WG 12 WARC, Clement Oury (N862)

8.1.5 TC 46/SC 4/WG 13 Cultural heritage information interchange, Nicholas Croft

(N863)

8.1.6 TC 46/SC 4/WG 14 Interlibrary Loan Transactions, Leif Andresen (N864)

　WG14の結果について報告。CDについて昨日議論。WGでのレビューを経て投票にかける。NCIPを参照する点について、NISOにフォーマルにコンタクトを取りたい。→参照、引用ということなら理解できる（Todd）

8.2. Work Item reports

8.2.1 ISO/DIS 25577 MarcXchange, Tommy Schomacher (N873)

8.2.2 ISO 10160 and 10161, Juha Hakala (N874)

8.2.3 Report of SC 34/AHG 4 on EPUB, Makoto Murata and Yong-Sang Cho (N865)

　METSの利用に関してLCとの協力を進めたい。JTC1/SC34、IEC/TC100/TA10とJWGの設置を検討。設置を承認することとする。

8.2.4 Any other business

9. Registration Agency and Maintenance Agency Reports

9.1 ISIL Registration Authority (ISO 15511) Danish Authority for Culture, Leif Andresen (N866)

　25カ国、2機関が参加

9.2. Library and Archieves Canada, Paula Kelsall (N867) ISO 10160 and 10161

9.3. ISO 639 RAs, Library of Congress, Sally McCallum (N876)

9.4 Maintenance Agency ISO 23950, Ray Denenberg (N868)

　ISO23950は広く使われている。一方、SRUはOASIS標準となり、OASISもSRUのISO化に肯定的。Fast TruckでISO化することに大きな問題はなさそう。ISO化に向けて検討を進める。

10. Liaison organisation reports

10.1 Infoterm report (N870)

10.2 Dublin Core Metadata Initiative, Leif Andresen (N869) ISO 15836

　リエゾンを確立、DC TermsのFast TrackでのISO化を進める。

11. National Body reports

　AFNORからアーカイブ情報の交換に関して、AFNORで検討中の規格（MEDONA）についてプレゼン。

12. Other business

13. Future Meeting Schedule

　2013年5月5日－9日 ワシントンD.C.を予定

14. Approval of Resolutions

　SC4のResolutionの概要は以下の通り。特に反対・棄権はなく全て承認された。

2013/01 – Recognition of Alan Hopkinson

　　アラン・ホプキンソンの貢献への表彰（今回、病気のため欠席）

2013/02 – WG 11 RFID, ISO 28560-5

　　28560-5を28560から切り離すWG11の推奨を承認

　　28560-5をキャンセル。日本にSC9でNWIPを出すよう要望

2012-03 – WG 11 RFID, ISO/TS 28560-4

　WG11のレビュー後、遅くとも2013年9月30日までにTSとしての3か月の投票を開始するというWG11の推奨を承認。

2013/04 – WG11 RFID, ISO 28560-1, ISO 28560-2 and ISO 28560-3

　2013年8月31日までに、軽微な修正に関するFDIS投票を開始する

2013/05 – WG13, ISO 21127

　2013年8月15日までにDIS投票を開始する。開始できなかった時はキャンセル。

2013/06 – WG 14, ISO DIS 18626

　2013年7月15日までにWG14がDISバージョンを用意し、8月末までにDIS投票を開始する。

2013/07– Establishment of a Joint Working Group with JTC 1/SC 34 and IEC TC 100/TA 10

　EPUB3の長期保存に向けて、TC 46/SC4とJTC 1/SC 34、 IEC TC 100/TA 10とのジョイントワーキンググループの設立を支持する。JWGができた場合には参加する。

2013-08 – Recognition of ILL/MA

　カナダ国立公文書館・図書館がつとめていたMAとしての貢献を表彰する。MAは解散する。

2013/09 – AFNOR Standard for archival information interchange

　AFNORに、アーカイブ情報の交換に関する規格について、フランスで作成中のドラフトの情報提供を求める。SC4とSC11にこれを検討するボランティアを募集する。

2013/10 – Appreciations

　AFNORと今回会議のスポンサーへの謝辞